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In order to understand the effect of some factors on fatigue life of concrete
under varying repeated load, t、vo―s age( ne―Step) Stress fatigue tests were
pereformed in this test.  As factors, the Order of repeated load, the number
碇 ぞ 輩 亀:亀:l:itial stress level(Sl),乳
,and fOI10wing stress level,S2'
Since the value of fatigue fife of concrete are knoⅥπn to scatte  widely, the
fatigue test results are evaluated statistically
From the experimental results,it seems that o the Sum Of cydes ratio due
to Miner's rule at each test condition follows a logarithmic normal distribu―
tion.② he estimations of fatigue life due tO Miner's rele predicts on the
unsafety side when the initial stress is higher than the foliowing stress leveユ
.
③ but, the Miner's rule Or Miner's rule introducing the probability fatigue
life, 三.e. fatigue life corresponding to any probability level may be possible
to apply the prediction of fatigue life of concrete under varying repeated
load lvhich the order of repeated load can not be considered.


























2実 験 概 要
(1)使用材料と示方配合
使用したセメント[は宇部興産社製 の普通ポルトラン
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疲労試験は, lAl一定応力試験, lB1 2段階応力試験
(Fig.1参照)とからなる。 これらの試験は, 容量
20tonのパルセータ型疲労試験機 (前川試験機社製)
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′: number of test pieces
C.V. :  coefficient of variation
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を用い, 繰返し載荷速度5 Hz" 荷重と時間との関係
(波形)は正弦波形の下で行った。 疲労試験で設定した
























Tabie III The results of constant stress fatigue test
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Table IV The resuits of two―tep sttess fatigue test
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の係数A, Bを最Fよ｀ 2乗法によって決定 したものであ
る。
対数正規分布 :チ=Aユog N+B      修)
































Log. nor. : logalithmic normal distribution
α:significance level  D初′′:the largest of the
absolute valves of ′ differences between the hy―
POtheSiZed C,D.F,(cumulative distribution











































鳥 取 大 学 工 学 部 研 究 報 告 第 11巻 323
総和,確率繰返し回数比の総和と称し,次式で定義する
ことにする。
解=R二十R2=″1/NI十″2/N2        (4)
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Fig.7 RelationshれS between〃or tt and Rl
小さい場合には 1.31から1.57の範囲にある。このこ


















Fig. 6 Relationships between〃o)and P






















られた 物¢あるいは √ の算術平均 を示 した もので
ある。 S,D.が比較的少 さい場合,Bennetら
う)と
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